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Abstract  Hearing people set a hearing(=inputting) standard. The calling name, 
“hearing-impaired” shows minus (=disadvantage) from a hearing standard. 
Approaching to the standard means “unity(=to live under the same roof, or to live in 
the same house).The calling name, “hearing-impaired” give minus image and 
inferiority to the deaf. While the Deaf with sign language has no hearing standard 
and sign language for the Deaf means “unification (=to live under several different 
roofs, or to live in a row house).Sign language is the fundamental communication tool 
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active な／ passive な呼び名 
たとえば、難聴児、聴覚障害児、耳が不自由な子ども、
聞こえない子どもなどの日本語の呼び名に対応する英語
の呼び名をあげると、deaf children, hard- of- hearing 




passive,  receptive,  input active,  productive, output
deaf children, hearing-impaired 




sign reading children 





















































３・１・１ deaf  
Oxford English Dictionaryによれば deafの最初の主要な
意味は「聴覚が欠けている、すなわち聴覚に欠陥がある」
（1.a. Lacking, or defective in the sense of hearing）とあり、
例文は 825年以後のものが記載されている。また、the deaf
という単語では（b. the deaf,  deaf people）1000 年以後の
64
聞こえない人と呼びことは何が悪いか 




1611 年の聖書の例文をとりあげる。（1611 Bible Isa. 
xxxv. 5 Then.. the eares of the deafe shallbe vnstopped.）旧約
聖書イザヤ書に書かれている。The eyes of the blind shall 




３・１・２ deaf and dumb 
次に deaf and dumb という言葉は 1225 年からの例文が
ある。1865 年に Edward Burnett Tylor(1832-1910)1)が論文
で deaf-and-dumb を使っている。 





deaf and dumb は学校名にも多く使われていた。 
1817 年、最初のアメリカで創設された公立のろう学校
は Connecticut Asylum for the Education and Instruction of 
the Deaf and Dumb Persons(1817-1819)であった。 その後、
American Asylum for the Education and Instruction of the 
Deaf and Dumb に、1897 年以降は American School for the 
Deaf に学校名は変更された。1818 年、ニューヨークに私
立の聾学校 New York Institution for the Instruction of the 
Deaf and Dumb が創設された。1820 年にフィラデルフィ
アに私立のろう学校 Pennsylvania Institution for the Deaf 
and Dumbが、1823年にDanvilleにKentucky Asylum for the 
Tuition of the Deaf and Dumb が、1829 年にオハイオ州コ
ロンバスに州立のろう学校  Ohio Asylum for the 
Education of the Deaf and Dumb が創設された。 
1857 年 Columbia Institution for the Instruction of the Deaf 
and Dumb and the Blindが州立学校としてWashington, D.C.
に開校した。その後、1864 年、Columbia Institution for the 
Instruction of the Deaf and Dumb and the Blind を分割して




OEDの deaf-muteの例文に以下の 1837年の例文がある。 
 
1837 Penny Cycl. VIII.322/2 s.v. Deaf and Dumb, In all 
these conditions of deafness, the person is consequently mute, 
or dumb. Hence the expression Deaf-Mute, as used in the 
continental languages, and Deaf and Dumb, as used in 
England and America. （下線は筆者による） 
deaf and dumb と同じ意味として deaf-mute という単語
が 1837 年の例文を初めとして OED に記載されている。
ところで、この 1837 年の Penny Cyclopaedia(=The Penny 
Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful 






れ始めた学校新聞の名前が The Deaf Mute であった。また、
ろう者たちのクラブ Deaf-Mutes’ Union League of New 
York が 1886 年に設立された。 
 
３・１・４ Deaf 
1972 年アメリカの Deaf Studies の学者 James Woodward








３・１・５ silent worker, people of the eye, cyborg 
アメリカで 1888-1929 年まで New Jersey School for the 
Deaf で、ろう者コミュニティのために発行された新聞
名が Silent Worker という呼び名があった。ろう者自身
に命名した言葉であろう。 
また、Harlan Lane が National Association of the Deaf の
会長George Veditzの言葉から本のタイトルにした呼び名
が the people of the eye3)である。同様にニュージーランド








①の呼び名  ②の呼び名 
①deaf（825 年から） → ①deaf and dumb（1225 年から） 
→①deaf-mute（1837 年から）→②silent worker（1888-1929
年まで発行された新聞名）→ ②Deaf（1972年から）→  
②the people of the eye(2001 年、2011 年) →①cyborg(2005
年) 
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を示す呼び名（vertical name と名づける） 
②聞こえない人側が名付けた呼び名、数値化できない
ので基準がない横方向の違いを示す呼び名





















②    D  group 
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